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Any significant warming signals have not been detected for East Antarctic surface yet. However, recently, we have had a large 
amount of accumulation in Dronning Maud Land (DML), East Antarctica, suggesting some kinds of change start to be visible 
for us. Thus, the purpose of this project is to detect ongoing climatic change in DML and to understand the mechanism. In the 
phase IX of the Japanese Antarctic program (2016-2020), the project will focus on (1) moisture and aerosols transport systems 
working dominantly in summer season and (2) interaction in melting and heat exchange between the icesheet and ocean. To 
complete the aims of the project, we hope to carry on a persistent observation at Dome Fuji and to capture wide range for DML 





意な昇温シグナルが検出されていない（Steig et al., 2009 など）。しかし、東南極域の沿岸基地の上空の対流




ーニングモードランド：DML）で大きな氷床涵養が観測され(Boening et al., 2012; Suzuki et al., 2013)、昨
夏（2012/13 年夏季）には JARE のドームふじ基地へのトラバース観測において氷床の表面融解が広域に起こった
ことを発見した（私信、本山、2013）。最近になって観測され始めた南極氷床の涵養/消耗に関わるこのような顕
著な変化は、気候モデルが予測する気候システムの変化と合致する特徴を含んでおり、東南極域においても温暖
化の影響が顕在化しつつあることを想像させる。大変興味深いことに 2012 年 7 月には北極のグリーンランド氷床

























する大気状態の日変化、例えば気温の鉛直プロファイルやカタバ風の消長は、物質の鉛直輸送（Iizuka et al., 
2004）や水平輸送に一定の役割を担っている。日中の気温逆転層の消失は、大気境界層と雪面間の物質輸送だけ
でなく、自由対流圏と大気境界層との混合を促す過程でもある。また、カタバ風は斜面下降風として内陸部から
大陸の外に向かって大気や物質を運び出すが、夏季の日中にカタバ風が止まる時間帯には斜面上昇流が観測され
ることが多い。この流れについてはほとんど注目されたことがなく、その役割や重要性については今後の課題で
ある。 
